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Spermatocytic seminoma is a rare germ cell tumor which was first described by Masson in 1946. We
experienced a case of bilateral spermatocytic seminoma. A 56-year-old man presented with painless
swelling of left scrotal contents. This patient was diagnosed with bilateral testicular tumor after various
image examinations (ultrasonography/computerized tomography/magnetic resonance imaging) and
bilateral high orchidectomy was performed. Histological diagnosis was bilateral spermatocytic seminoma,
pT1. After the operation, this patient was followed closely without adjuvant therapy. There has been no
sign of recurrence at five months after the operation.
(Hinyokika Kiyo 57 : 525-528, 2011)
















Fig. 1. Ultrasonography showed right testicular solid tumor (1A) and left testicular multilocular tumor (1B).






多房性腫瘤 (Fig. 1B) を認め，2010年 1月26日両側精
巣腫瘍疑いにて当科外来を紹介され受診した．
初診時現症 : 身長 164.9 cm，体重 65.5 kg，血圧
118/82 mmHg，両側精巣下極に長径 3 cm 大の無痛性
腫瘤を触知した．
初診時検査所見 : PSA 11.4 ng/ml と軽度高値で
あったが，AFP 1.6 ng/ml（基準値 ＜7），HCG 定量





Fig. 2. MRI (frontal section) showed low
intensity right testicular solid tumor
(2A) and high intensity left testicular
multilocular tumor (2B).




画像所見 : MRI にて，右精巣下部に 24×23×25
mm 大の T1WI で精巣と同程度の低信号，T2WI で精
巣より軽度低信号，DWI で高信号を示す内部不均一
な腫瘤性病変 (Fig. 2A），左精巣下部に 36×33×30
mm 大の T1WI で精巣と同程度の低信号，T2WI で精
巣より高信号，DWI で低信号主体の隔壁構造を伴う











































Fig. 3. Macroscopic findings of excised specimens.
The color of the tumor was grayish white.
In addition, it was accompanied with slight
bleeding and edema.
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Fig. 4. Histological findings (H & E staining ×
400). The predominant cell type is medi-
um-sized cells and there are a few small cells
with dark nuclei and large cells.
Table 1. Previous report of spermatocytic seminoma in Japan
症例 報告者 報告年 年齢 患側 腫瘍サイズ 治療 転移 経過(月) 備考
1 友吉 1968 70 両側 : 右 52×45×30 mm，57 g O＋C (−) 12
両側 : 左 50×35×25 mm，52 g O＋C
2 西 1970 32 右 50×40×40 mm，64 g O＋R (−) 16
3 高山 1979 49 両側 : 右 60×45×27 mm，67 g O (−) 48
両側 : 左 50×40×40 mm，64 g O＋L
4 越田 1983 81 右 140×110×45 mm，400 g O (−) 60 陰嚢水腫合併あり
5 藤本 1983 46 右 90×45×45 mm，250 g O＋R (−) 不明
6 武田 1984 41 右 超鶏卵大 O＋R (−) 4
7 佐藤 1984 45 右 135×90×70 mm，525 g O＋L＋C (−) 39
8 田口 1985 50 右 超鶏卵大 O (−) 21
9 津ケ谷 1987 50 両側 : 右 100×70×35 mm，390 g O＋R (−) 44
両側 : 左 80×60×33 mm，210 g O＋R
10 加藤 1989 27 左 70×30 mm O (−) 60
11 加藤 1989 45 右 120×90×50 mm O＋L＋R (−) 126
12 加藤 1989 55 左 70×60×50 mm O (−) 90
13 小林 1989 53 右 超鶏卵大 O＋L＋R (−) 14
14 鎌田 1989 33 右 70×45×40 mm，130 g O (−) 10
15 堀 1991 58 左 45×25 mm，94 g O＋R (−) 10
16 堀 1991 64 左 42×31 mm，112 g O＋R (−) 2
17 原 1992 48 左 50×40×45 mm，80 g O＋R (−) 10
18 古川 1992 62 右 90×40×40 mm，110 g O (−) 10
19 秋山 1994 54 右 130×80×70 mm，420 g O＋R (−) 6
20 MusaM 1998 41
右 150×100×60 mm，650 g O＋C (−) 2 化学療法後の敗血症にて死亡
21 石井 1999 94 右 60×33×20 mm，70 g O (−) 14
22 常 1999 73 右 75×45×55 mm，185 g O (−) 12
23 相部 2005 40歳台 左 30×20×15 mm O 不明 不明
24 市原 2006 56 右 25×35 mm O (−) 5
25 井上 2006 81 右 鶏卵大 O (−) 10 腎細胞癌合併あり
26 自験例 2010 56 両側 : 右 24×23×25 mm，53 g O (−) 6
両側 : 左 36×33×30 mm，65 g O
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